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QUELQUES PROBLEMES FONDAMENTAUX DANS LES
TEXTES TARDIFS DE HUSSERL SUR LA REDUCTION
PHENOMENOLOGIQUE
Sebastian LUFT

(Emory University - Fondation Alexander von Humboldt)

Introduction
Dapuis qualques annees deja, la reduction ph9nomenologiqua - la
methode princeps de la phenomenologie - jouit d'une grande favaur, aussi
bien dans les milieu x phenomenologiques que dans caux qui, tout en etant
d'une autre II couleur» ph ilosophique, trouvent una inspiration dans la
phenomenologie. Cette situation est principalement imputabte au nouvel
interet qui s'est developpe en France, que I'impulsion provianne da
philo sophes qui

sa revendiquent explicitement du .. mouvament

phenomenologique » ou qu 'elle provienne de ces penseurs dont

I'affiliation a la ph9nomenologie d'empreinta classiqua (hussarlienne) n'ast
que vague_ GrAce a cette meditation nouvelle qui rayonne depuis France,
Husserl, Ie pere fondateur de la phenomenologie, revo il lui aussi une

attention ranouvelea. Husserl, dans Ie fond, fut I'initiateur, it y a tout juste un
siecle, non seulemenl de la phenomenologie en general, mais aussi, plus
particulieremant, da la methode appelea " reduction phenomenologique •
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comme voie d'acces singuliere a la philosophie con-;:ue comme philosophie
transcendantale.

Mais -

abstraction faite de I'apport positif de ses analyses -

il Y a d'autres

raisons aussi qui font de Husserl un auteur qui interesse la philosophie

phenomanolog ique d'aujourd'hui. car on ne paul eviler de s'apercevoir, en
fin de compte, des problemes qui chez lui surgissent, avant tout dans ses
travaux tardifs, lorsque I'on cherche
la reduction, -

a appliquer radicalement la methode de

une methode qui chez lui est toujours associee au

paradigme de la philosophie de la reflexion et de la subjectivite. On peut en
eftet relever, en sa penchant sur les difficultes auxquelles Husserl lui-me me

S8 vii confronts, les problemas fondamentaux -

at aussi les limites - d'une

philosophie orientee de la sorte. Si I'on pouvait avoir I'impression, il y a
quelque deux decennies, que Ie post-structuralisme, Ie post-modernisme at
taus les genres de .. post-ismes

»

avaient supplants la phenomenologie

husserlienne, force est de constater, plus de soixanle ans apres sa mort (et
apres Ie declin de la Heidegger-mania), que Ie

cc

viaux " , comme avail

volontiers coutume de I'appeler la jeune generation, n'est en aucune fa~on

a

ranger au placard.
Pourtant, les efforts philosophiques recents n'en ont pas toujours appele
expressement

a Husserl, ni pour prolonger ses intentions philosophiques, ni

en general pour en revenir a lui d'une maniere identifiable, -

tout au

contraire. Bien souvent, les (nouveaux) essais et les nouvelles reflexions sur

Ie theme de la " reduction" ont precisement ete formules en termes de
critique

a I'egard

de Husserl. Tandis que, d'une part, on accueillait avec

em phase les efforts de Husserl pour une co reduction" en lant que
fondation d'une methode philosophique nouvelle et d'un nouvel ethos
philosophique at sciantifique, on Ie critiquait d'un m~me mou vement pour
ne pas avoir su realiser son ideal avec una radicalite suffisante. C'est ainsi

a real iser des reductions renouvelees et loujours
plus radicales afin d'investir des spheres qui avaient dO rester dissimulees a
qu'a progresse la ten dance

Hussarl, an raison de sa fixation sur revidence et I'intuitivite.
Mon impression

a ce sujet toutefois -

critique de bas da page -

si I'on m'autorisa una simple note

est que, en se concentrant ainsi sur des couches

toujours plus profondes rendues accessibles par la reduction, on s'esl

rarement demande ce que signifie, et ce que peut vouloir dire, en general,
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reduction ", at si la

«

reduction..
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paul convenir en general pour de

telles operations de la pansea. La signification de la .. reduction .. est soit

prise comme allant de soi, soil generalisee dans une proportion telle qu'elle a
en definitive peu a voir avec I'idee husserlienne d'origine, - sans pour
aulant qu'eUe ne soit en contradiction avec elle. A titre de corollaire, ne

manquera pas de surgir la question de savoir s'il est en general possible de
defaire Ie lien qui unit chez Husserl la methode de la reduction et son
orientation tMoretique fondamentale vers la subjectivite. La methodologie

de la reduction est delaissee au profit d'une tMmatisation de ce a quai on
redu it (au de ce il quoi on peut reduire). Plus encore, la philosophie
husserlienne de la reduct ion est prise, at sauternent prise, pour une
methode, alors qu'elle avait acquis pour Husserl au cours de ses dernieres
annees une signification bien plus vasta at qu'elle etail immediatement liee a
sa perspective « metaphysique no Husserl la tenait pour la composanta la
plus importante de sa phenomenologie et Ie succes de celle-ci dependait
pour lui en premier lieu d'une realisation et d'une exposition convenables de
la reduction. Voila pourquoi il ne cessa de consacrer ses derniers travaux a
das .. introductions .. nouvelles a la phenomenologia, - at donc a de
nouvelles presentations de la reduction.
Je ne pouvais me donner pour tache de plaider ici pour la methode
husserlienne de 10 reduction phenomenologique dans une perspective
orthodoxe at contre ses critiques, et il ne m'ast pas non plus possible d'an
donner une vue d'ensemble systematique. Sur la base des circonstances de
mon travail, parmi plusieurs milliers de pages stenographiees, ja souhaiterais
plutOt presenter les themes principaux qui se concentrent dans les
meditations tardives de Husserl sur la methode phenomenologique. II faut
avoir a I'esprit, ce que sa it quiconque etudie Husserl, que les manuscrits
tardifs de Husserl sa laissent rarement ramener a un seul sujet prinCipal.
Husserl commence par un probleme, saute tout aussitOt sur un autre, revient
a des themes anterieurs, at finalement conclut sur un .. tout autre ..
probleme . Et pourtant, dans Ie deroulement de la pen see, tel theme
determine sa retrouve inopinement dans une proxi mite immediate avec tel
autre que I'on presumait eloigne. A cela s'ajoute chez Ie dernier Husserl que cela provianne de la precipitation ou d'un relAchement de la tension de
I'esprit - la ten dance 11 suggsrer les themes, plutOt qu'il les explorer, et 11
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condenser
qu'an

p~tir .

a ce

pOint ses pen sees que I'expression linguistique ne paul

Les manuscrits tardifs de Husserl exigent de leur lectaur un

travail considerable d'lnterpretation.
Ce que js voudrais presenter iei est una sorte de tableau dans Jequal je
me suis efforce de rassembler en quatre themes principaux les pensees de
Husserl sur la reduction; ce regroupement ne repose cependant pas sur
una mise en ordre de Husserl. II represente simplement la tentative

d'ordonner systematiquement Ie cours parfois disparate de sas pensees.

Leur presentation ne peut par consequent qu''''tre arbitraire et je dois etre
tenu pour saul responsable de sas insuffisances. II n'etail pas non plus
toujours possible d'expliciter tout Ie contexte de chaque probleme, vu
I'enjeu specifique de mon article. Des lors, je dais aussi supposer connue la
derniere ph ilosophie de Husserl. Je me suis en outre efforce autant que
possible de laisser parler les textes que je tire des inadits afin de faire
entendre Husserl l ui-m~me plutot que d'en fa ire une sorte de compte rendu .
Je n'ai pas hesite a produire de plus longs extra its lorsque j'avais Ie sentiment
qu'ils resumaient particulierement bien Ie probleme ou qu'ils concentraient
en eux plusieurs complexes de problemes.

1. La motivation

a la reduction

Ainsi que nous Ie savons grAce

a ses

esquisses et

a. ses travaux

d'assistant, ce fut Fink, Ie dernier collaborateur de Husserl, qui I'amena a se
heurter au probleme de savoir Oll en general reside la motivation a la
reduction . On doit constater que cette position du probleme eta it autoengendree; car elle ne se forme d'abord que sur base de la
comprehension de I'attitude naturelle qU'avait Ie Husserl de la maturite.
L'attitude naturelle, comme correlat du monde quotidien et naturel auquel
les sciences positives sont aussi vouees , est par principe inseparable du
monde dans cet {t tre-en-rapport au monde, par horizons et
intentionnellement, comme monde de la vie. Tout comportement humain,
qu'il s'agisse de faire I'experlence de, d'agir, d'evaluer, qui plus est de
penser, doit phenomenologiquement etre designe com me " acte
intentionnel » qui a son correlat objectif, ce qui apparait a nouveau dans Ie
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cadre d'un horizon , du monde. Taus les aetas s'accomplissent dans Ie

monde at dans la croyance en son existence, ce qui ne veut rien dire d'autre
que sur Ie sol de I'attitude naturelle qui est Ie correlat noetique du monde de
la vie. II semble par consequent que I'attitude naturelle, sur base de son etreen· rapport intentionnel au monde, ne puisse §tre mise en suspens

(unaufhebbar) , parce que, en definitive, taus les actes ont un correlat
mandain . Pour Ie dire autrement: tout comportement sa daroule selon
I'attitude naturelle.
A y regarder de plus pres, la question de la motivation II la reduction est
double:
1. Est-il en general possible de mettre en conge I'attitude naturelle ?

Ce n'est que si la rsponse a cette premiere question est affirmative que
I'on pourra poser la question qui en decoule :

2. Comment paut-on mattre en conge I'attitude naturallet - en d'autres
tarmes , au trouver la motivation a cetta mise en conge?
landis que pour Ie Husserl des {deen la question de la possibilite d'une
telle mise en conge ne presente aucun probleme - il s'agit d'un acte de la
reflexion at com me tel de I'affa ire de notre entiere liberte - , elle s'impose
directement a nous a present comma problema. C'ast comme si , en ettat,

I'attitude naturelle, pour utiliser un langage metaphorique, eta it con9ue
comme una bulle da savon que I'on pourrait ici at la elargir de I'interieur et
deformer, mais que I'on ne pourrait jamais assigner a une place (on se
trouverait en suspension dans I'air comma un sujet sans monde en quelque

sorte). II est certain que Husserl doit repondre positivement II la question de
la possibilite de la mise en conge, sans quoi Ie projet entie r d'une

philosophie transcendantale serait irrealisable des Ie debut. Cette mise en
conge meme doit done etre determinee de farron nouvelle. Husserl n'aurait

jamais pu se res igner 11 I'appreciation de Merleau-Ponty dont il decoule que I.
reduction n'est jamais achevee et qu'elle ne peut se realiser que
partiellement ' . La reduction est realisable, et alars realisable completement,
-

ou elle n'est rien du tout.

1 Ct. Phenomenologie de la Perception, Paris , Gallimard, 1945, p. VIII. Les
declarat ions de Merleau-Ponty s'expliquent par sa lecture de la Sixieme Meditation
Cartesienne qu'illenait pour un texte authenlique de Husserl .
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II semble cependant que Husserl lui-meme ait senti Ie paradoxa dans
lequel if s'etait enferme. Comment abandonner I'attitude naturelle, alors
meme que les aetes dans leur relation intentionnelle sa rapportent au
monde? Meme des aetes comme ceux de la reflexion, qui explicitenl cetta
relation , sont a leur tour des aetes to urnes vars Ie monde. Certes, Husserl ne
doule jamais de la possibilite de mettre entre parentheses I'attitude naturalla ,

mais iI ne cesse de

S8

demander ce que cela paul vouloir dire at iI en

cherche las possibilites de realisation concrete. Cetta recherche concerne la

seconde question : eu reside la motivation d'une mise en conge de cetta
sorte. Si I'on pouvait 10urnir de telles motivations, on aurait deja implicitement
repondu

a la question de la possibilite de principe (question 1). Le fait meme

cependant que Husserl ait en general eprouve Ie besoin de chercher les
raisons d'une telle motivation constitue un indice indirect de son incertitude
inavouee en la matiere. On ne pourra en fin de compte concevoir plainement
la question da la mise en conge de I'attitude naturelle que lorsqu'on aura pris
connaissance de la theorie de la mondaneisation laquelle fait apparaitre dans
une lumiere nouvelle Ie type de

Ce

de mise en conge .. ici en cause.

On pourrait certes soutenir que Ie probleme de la

ce

la mise en conge ..

est devenu obsolete par Ie fait meme, Ie factum, de la phenomenologie : Ie
fait que la reduction ait ete realisee et donc qu'elle se trouve « dans Ie
monde •• montre que Ie doute de principe quant

a sa possibilite n'a pas de

sens (ou alors il faudrait conceder que la reduction realisee n'est qu'une pure
et simple fiction, ce qui est impensable pour Husserl). Par la reterence

a

I'existence de la phenomenologie, on se serait debarrasse du probleme de
la maniere la plus aisee. Les reflexions de Husserl sur ce theme montrent
qu'il n'en fa isait pas si bon compte, reflex ions qui maintes fois resonnent
comme des reponses aux discussions qu'il y eut entre Fink at lui. Meme si
I'apport de Fink n'est pas notre theme , il conviendrait neanmoins que 10t
mentionne que c'est ici que I'influence de ,'assistant est la plus tang ible. Les
elaborations de Husserl sont des manieres de defendre sa position vis-a.-vis
d'une provocation fructueuse. Les reflexions de Husserl dans Ie contexte de
la VI&me Meditation Cartesienne sont connues; dans ses recherches
« privees )} il suit une autre strategie encore.
Ce que Husserl discute dans ce contexte pourrait eIre designe du terme
de "protoformes .. de I'epoche: il s'agit de manieres determinees et
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primitives de S9 comporter dans Ie monds de la vie qui peuvent etre
regardees comme les premiers germes d'une epoche totale. Meme si
Husserl contin ua it s'accorder. apras comme auparavant. I'appreciation

a

a

qu'illivrait dans les Ideen selon laquelle I'epoche totale de I'ahituda nature lie
est I'affaire d'une

«

liberte entiere ", il faudra it cependant que eet acte de

radicale liberte soit soigneusement prepare, " motive " precisement -

ce

qui en tarmes phenomenologiquas signifie : 6tre fonde.
A y regarder de pres, I'attitude naturelle sa revele de part a n part et

directement dominae par de telles protoformes dont cependant la vie
naturelle au monde n'a aucune conscience reflexive. L'idee fondamentale
est que la vie de la conscience est en elle-meme una modification constanta,
ce qui sign ifie qu'elle presents des ruptures , non pas occasionnellement, iei

at la, mais au sans au eUe est faite de cas ruptures. Una simple reflex ion sur
la maniere dont s'accomplit notre vie naturelle no us montre deja que cette
vie ne s'ecoule jamais sans ruptures et sans modifications. Une vie non
modifiee dans un cours perceptif normal et sans perturbations est une idee et
une telle vie, comme vie non modifiee, n'existe pas du tout: voila ce que
montre en eftet une consideration plus exacte. La vie intentionnelle est un
se-modifier constant et un devenir-modifie. Le cours

«

normal " de cette

vie est un praces constant de vecu de ruptures qui s'inserent dans Ie cou rs
de la vie intentionnelle et qui en Ie traversant praduisent une nouvelle
conco rdance:
.. La conscience <se montre> essentiellemenl comme modification en chacune
de ses phases. - Plus precisement : Ie moi eveille est essentiellement pOle
egologique d'une intentionnalM conlinue llement en debordement de I'un dans
I'aulre, et ce deborder-I'un-dans-I'autre est, comma Ie montra la reflexion , un etre
intenlionnel modiM en flux. »2

Dans quelle mesure la modification peut-elle etre vue comme protoforme
de la reduction? La designation de

«

protoforme " ne doit rien vouloir dire

de plus sinon qu'll s'agit la des premieres amorces qu'un chemin encore long
attend avant que puisse advenir quelque chose en tant que reduction ,

2 « Das Bewusstsein <zeigt sich> in jeder Phase wesensmABig als Modifikation . Genauer : Waches Ich isl wesensmABig Ichpol kontinuierlich ineinander
Oberstr6mender Intentionalitat, und dieses Ineinander-Oberstr6men ist, wie die
Reflexion zeigt , ein str6mend-intentionales Modifiziertsein ... (8 III 8/6a, aulomne
t 93O)
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entendue comme modification radicale de I'ensemble de la vie. Mais dans Ie

sens de I'ordre de constitution, les modifications ne sont que Ie niveau Ie
plus bas de la fondation. Com me telles, comme modifications quotidiennes
dans Ie monde de la vie, elles fondent genetiquement les aetes de niveau

superieur. landis qu'il taut comprendre Ie cours normal de la vie comme
modification constanta, cas modifications n'ajautent rien de principiellement
nauf a la vie. En d'autres tarmes, iI n'est pas question de considerer que la
reflex ion com me modification renvoie genetiquement

a quelque chose de

non modifie OU qu'elle s'y fonde ; si tel etail Ie cas, on ne pourrait pas
expliquer Ie passage du non modifie

a la modification.

Toute fa vie de fa

conscience est bien plutot une constante modification et, partant de la, il
s'agit purement et simplement d'amener reflexivement cette modification a la
conscience, -

ce en quai la reflexion elle-meme est une modificati on par

excellence (kat'exochen). Totalement developpee, la reflexion est certes ce
qui mene en premier lieu au dela de I'attitude naturelle. Comme modification
universelle elle est assurement plus radicale, mais elle n'est pas
fondamentalement differente des autres modifications. Autrement dit, il n'y a
pas du tout d'attitude naturelle que I'on puisse faire paraitre com me attitude
non modifiee par opposition

a la modification qu'est la reflexion.

La strategie que suit Husserl dans cette question de la motivation de la
reduction est claire: avant de pouvoir postuler quelque modification radicale
qui changerait entierement la vie, il taut qu'elle soit ton dee comme
possibilita, fondae au sens de la Fundierung. Cette fondation repose dans Ie
fait que la vie de la conscience, comme telle, est une modification constante.
La reflexion entendue comme modification radicale de la conscience n'a rien
d'une extrapolation au-dela du cours normal de la conscience lequel ne peut
suivre son cours, toujours deja et jamais autrement, qu'en se modifiant :
.. La reflexio n est lout d'abord une modification de cette sorte [c'est-a-dire
"normale"] possible par essence, voire necessaire; elle est essentiellement
·possible" (vermog/ich) pour Ie mol. »3
A

entendre

intentionnellement

Husserl,
»

la

retle xion

est

donc

(( impliquee

dans la vie naturelle et normale de la conscience, ce

3 .. Eine solche ["normale"] wesensmogliche, wenn nicht notwendige Modifikation ist
zunachst die Reflexion ; sie isl wese nsmaBig "vermoglich" fOr das Ich. » (8 III 8/5a)
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Co

vie de la

.. Toute nouvelle conversion de cetta sorte, en particulier ici la conversion
reflechissante de 18 vie de la conscience est quelque chose de neuf, iI ns s'agit
manifestemenl pas d'une simple alternance qui poserait une conscience autre ~
cote d'une conscience autre, mais il s'agi! d'une "modification intenlionnelle",
c'est une nouvelle vie de la conscience, dans laqualle Ie modi1ie comme tel porte
en lui comme mutation intentionnelle la conscience qui a sublla mutation [ ... J ,.4,

Tout ceei n'explique pas encore ce que signifie en general la reflexion,
mais cee; n'est pas non plus important dans Ie present contexte; car il est
avant tout question ici de la caracterisation generale de la vie de la
conscience dont la reflex ion est une forme. Finalement, la reduction n'est
qu'une forme particuliere de reflexion qui modifie (plus radicalement,
repetons-Ie) la vie normale de la conscience d'une maniere qui ne pourrait
jamais

~tre

possible dans la refie xion naturefie. fi s'agit toutefois 111 d'un

problema de niveau superieur que I'on connait par les textes pub lies Ue me
refere a la Ichspaltung, la scission du moil et auquel je me limite a faire
allusion. Mais il nous concerne aussi d'une maniare plus precise, a savoir par
la question de la distinction entre reflexion .. normale " , psychologique et
reflexion pMnomen%gique au par la distinction entre phenomen%gie et

psychologie, ce qui va nous conduire au point suivant.
Resumons Ie premier point: la conception husserlienne, a I'epoque de la
maturite , de I'attitude nature lie com me forme de vie omni-englobante et
dominante, que I'on peut concevoir comme intentionnalite par horizons, visa-vis de son correlat noematique, Ie monde meme, fait naitre Ie probleme de
savolr comment en general iI serail possible d'en concevoir I'abandon.
Husserl doit pouvoir decouvrir dans I'attitude naturelle meme certaines
.. protoformes " qui fondent quelque chose com me une reflexion radicale .
II s'avers des lars que I'attitude naturelle ne peut jamais etre envisagee
comme un etat originaire non modifie auquel la reflex ion imposerait une
modification. La reflexion est beaucoup plus une modification qui, certes, est

4 «Jede solche neue, im besonderen hier die refleklierende Wendung des
Bewusstseinslebens ist ein Neues, es ist otfenba r nicht eine bloBe Abwechslung, die
an de res neben anderes stelll, sondern eine "i ntentionale Modifikation", es ist ein
neues Bewusstseinsleben, in welchem das Modifizierte als solches als intentionale
Abwandtung das abgewandelte Bewusstsein [ ... J in sich tragI. .. (B III B/5b)
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plus radicale que tcutes les " modifications» naturelles mais qui,
genetiquement, se fonde dans les modifications, au sein du monde de la
vie. de diverses orientations de I'interet. 5i I'on a foumi la preuve que la vie
naturalle est toujours deja una variation constanta de modifications, la

refle xio n alors - quel qu'an so it Ie type ou la radicalite - s'en trouve
genetiquement expliquee dans les couches les plus proton des de sa
fondalion . Ce n'est pas la reflexio n qui en premier lieu est scission du moi,
c'est la vie en general, ainsi que la deerit deja Philosophie premiere, "ce
processus-de-se-scinder-constamment-dans-un-comportemenI-aetif .,5

(Sich-in-Iatigem-Verhalten-Spalten). Ce concept a maintenant atteint sa
concretion pMnomenologique. Du meme coup on a ecarte I'impression que
('attitude natureile serail un etat originaire non modifie, comparable a une vie
sur una waste land intellectuelle.

2. Le parallele entre phenomenologle el psychologle
Le probleme des relations de la phenomenologie

a la psychologie

est

pour les etudes husserliennes une " vieille affaire ". La position ainsi que
les problemes fondamentaux lies
tient

a cette distinction

qui en definitive s'en

a un mysterieux parallele entre les deux disciplines ont ete intensement

discutes dans Ie passe et sont suffisamment connus. Ce que I'on sait moins
par contre -

chose que I'on ne paut negliger -

est que pour Husserl ce

probleme eta it 11 ce point grave qu'it a laisse sur ce theme une masse
vo lumineuse de manuscrits. On ne peut s'empecher d'avoir I'impression que
Husserl , malgre las tours et detours, en revient cependant toujours au
resultat bien connu : la phenomenologie et la psychologie intentionnelle
sont des disciplines paralleles completes qui se distinguent simplement
I'u ne de I'autre " simplement

» -

bien qua to ut Ie problema sa concentre dans ca
selon que Ie changement de signe est accompli ou non

accompli. Selon H usserl, I'insultisance de la psychologie se reve le
precisement en ceci qu'eHe ne parvient pas

a se

concevoir elle-meme

comme incomplete au regard de la phenomenologie transcendantale, ce

5 Philosophie Premiere, tr. froA.l. Kelker , Paris, PUF , 1972, p. 129.
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qu'elle devrait pourtant faire si elle S9 comprenait correctement. La

psychologie ne sa suffil pas, elle est naIve, ce qu'elle ne sait saulernent pas.
La strategie de Husserl est ici de mettre la psychologie face 11 sa propre
insuffisance at caei en produisant la preuve -

nouveaux frafs -

presentee toujours

a

des .. paradoxes» qui I'affecta nt essentiellement.

paradoxa Ie », selon la
conception q u'elle a d'elle-meme? Elle est tout d'abard na·iva dans la
mesure ou ell13 n'est pas au clair avec Ie but veritable de son travail, un but qui
lui est prescn;t par la position en propre de ses tAches. Comme science de
I'ame elle doit thematiser I'ensemble de la vie de l'Ame en totalite et, partant,
la totalite du monde predonne a I'experience qU'ell. en fait. Mais l'Ame n'est
simplement qU'une partie du moi-homme pris com me tout psychophysique.
Pour s'en tenir 11 l'Ame comme tMme exclusif, la psychologie est obligee
d'exclure la p.art physique de I'humain et de sa concentrer puremant sur ce
qui est psychique. Husserl appelle "reduction psychologique .. cette
etape de la methode. Jusqu'ici, celle-ci est tout
fait comparable 11 la
Dans quelle mesure la psychologie est-elle

«(

a

reduction phenomenologique, quoique, en ce qui concerne Ie point decisif

aux yeux cia Husserl, elle s'en distingue, puisque la reduct ion
psychologique suppose predonne I'etre du monde. La psychologie comme
science de l'Ame qui procede par I'exclusion de tout ce qui n'est pas
psychique se tient ainsi au milieu du monde, ce par quoi elle se concentre
simplement su r une couche au sein de celui-ci. Dans Ie m~me temps, elle

pretend pouvoir thematiser la totalite de tout ce qui est 11 partir de cette seule
couche psychique , La totalite sera it accessible depuis cette seule couche
puisque la thematisat ion de la totalite du monde en proviendrail. La

psycho logie, tout en «sa trouvant» simplement dans une couche du
monds, revendique pourtant en meme temps de pouvoir expliquer

I'ensemble du monde 11 partir de cette seule couche. Elle se trauve dans un
paradoxe qui I'affecte dans son essence, celui du psychologisme.
En quoi consiste precisement Ie paradoxe ? II consiste en caci que la
psychologie ne peut effectuer ce qu 'elle revendique d'effectuer en fonction
de la position propre de ses taches -

asavoir une thematisatian du monde

dans une perspective psychique - , ou que, en sens inverse, elle ne peut
se saisir de la dimension qu 'elle devrait revendiquer d'atteindre en fonctian

de sa tAche. La psychologue se trouve pris dans un paradoxe parce qu'il ne
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voil pas que pour

~tre

psychologue

a

part entiere il devrait deven ir

authentiquement phenomenologue. Le psycho logue, tel que Husserl en
dresse Ie po rtrait, n'est jamais qu'un phenomenologue rate 9t aucunement
un chercheur ayant sa legitimite proprs, comme Ie biologiste par exemple.

Toutefois , on ne deit pas foreamant chercher a saisir la totaliM du
psychique:

a

.. Aussi longtamps que nous n'avans pas pense
fond cette idee de
l'universallt8 at ce qu'eUe presuppose comme universalite purement psychique,
at ce au egard sa methode d'experience at de connaissance par experience.
aussi longtemps nulles difficultes de principe ne viennant naus perturber .,6.

a

a faire droit a cette exigence d'universalite at ce n'est qu'a lars que I'on paul pretendre S8 livrer a la science authentique
Si en revanche on cherche

- , nos considerations nous conduisent deja dans Ie transcendantal, au
com me Ie dit Husserl , «nous nous tenons deja dans I'attitude
transcendantale .. (6 I 14/57a). L'attitude propre au psychologue est
d'emblee dans une posture paradoxale. Elle est propremenl impossible parce

a cause de cela,
ressemble a I'homme de

qu'eUe se contenta de sa posture naTve at qu'eUe na peut,
pretendre

a

la scientificite. Le psychologue

I'attitude naturelle

a qui, si I'on

veut qu'it se defasse de sa naiVete, il faut

indiquer Ie chemin qui conduit hors de cette position originaire de la vie.
Mais, tandis que I'attitude naturelle a sa propre justification, la psychologie se

a elle dans une situation critiquable, preeisemenl paree quelle
aussi s'en tiE'"t a I'attitude naturelie. Elle est, comme discipline, la voie royale

trouve quanl:

vers la phenomenologie transcendantale et ne peut pas des lors se satisfaire
de cet etat flottant entre la science sur Ie sol naturel at la science
transcendantale. Son paradoxe consiste en ce qu'elle ne peut etre une
science positive de I'universel dans toute son extension universelie .
Finalement, c'est tout Ie paradoxe de la subjectivitEt humaine qui se
concenlre en elle ; ce paradoxe peut se reduire
fois repete dans des formulations diverses :

a I'argument central maintes

6 .. Solange wi r diese Idee der Universalita.t nicht zu Ende gedacht haben, und was
sie als re in psychische voraussetzt, und zwa r hinsichUich ihrer Methode der
Erfahrung und Erfahrung ske nntnis, solange storen uns kelne prinzipiellen
Schwierigkeit43n ... (8 I 14/57b, Juillet 1931)
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• Ce qui est individue dans Ie monde, dans la spatio-temporalite, comma niallts
effective at comma possibilite, ne pourra jamais eire Ie monde meme. la spatiatemporalite meme . .. 7

En un sens similaire, ce qui advient comme constitue dans Ie monde ne
pourra jamais eHectuer la constitution du monde. La vue d'ensemble du
psychique pris dans son universelle consequence doit conduire jusqu'a la
phenomenologie ; eela manquerait-il de S9 produire que la psychologie ns

a

sa comprendrait pas eUe-meme at qu'elle resterait fixes
la narvete. En
definitive, la situation paradoxa Ie de la psychologie n'est qu'une
manifestation de cas entreprises scientifiques paradoxales que Husserl
designe comma

cc

anthropologismes

» ;

ces entreprises sont defaillantes

en ce qu'elles donnent pour certain qu'une couche du monde en est la
couche fondamentale et Ie sol, sans voir que cette couche n'Elst simplement
qu'une couche dans la stratification des couches de la constitution, qu'il
s'agisse de ce qui est psychique ou de I'exi stence . actice de la
quotidiennete moyenne.
Neanmoins, Ie parallele entre la phenomenolog ie et la psychologie
subsiste. Notre question dolt donc etre

a present de comprendre en

quel

sens cela peut etre, alors meme que la reflexion sur la portee de la sph~re
psychique universelle va, au dela de celle-ci , dans Ie transcendantal et que

dans une certaine mesure elle en supprime Ie caraclere de parallele au
tran scendantal. II semblerait que Husserl se

serve de la couche du

psychique mondain pour rendre plus net, a partir d'elle, Ie contraste avec la
s ph ~ re

transcendantale. Comment faut-i l comprendre , de maniere gtlnerale,

la distinction entre Ie psychique et Ie transcendantal, et s'agit-il proprement
d'une distinction? Manifestement, il en va ici de la consideration d'un m{tme
et seul phenomena

a partir de deux

perspectives. Ces perspectives sont

cependant toujours adoptees par un ego qui justement philosophe ou pas.

Nous devons donc

a present discuter de la relation entre I'ego mondain el

I'ego transcendantal.

7 .. Was in der Well, in der Raum-Zeit' ichkeit individuiert ist, ~Is Wirklichkeit und a's
Moglichkeit, kann nie die Welt, die Raum-Zeitlichkeit selbst sam . » (8 , 14/55a)
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3. Le rapport entre ego mondaln et ego transcendantal
A I'instar du parallele entre la psychologie et la phEinomenologie, les
recherches de Husserl concernant la determination du rapport entre Ie moi
mondain at Ie moi transcendantal occupant thematiquement une place
eminente et quantitativement un vasta espace dans les in edits. II y est
principalement traite de la question de savoir en quoi la reduction
" modifie .. , dans une certaine mesure, Ie moi. L'effectuation de la
reduction paul eire pour ainsi dire .. lue .. a meme cetle modification; il
doit y avoir en eftet une difference «dans» Ie moi avant at apres la

reduction , sans quoi cette conduite methodique n'aurail aucune sorte de
(c resultat » et,
par consequent, aucun sens. La reduction ne modifie
assurement pas I' •• etre .. du moi - on reste etre humain dans Ie monde
avec to utes les activites, les obligations sociales etc. qui lui sont liees. La
reduction modifie I'apprehension et la compnihension que Ie moi a de luimeme et du monde dans lequel il se trouve situs comme moi mondain. Dans
la determination du rapport entre mol mondain et moi transcendantal, il est
question, autrement dit, d'une juste comprehension de I'echange entre
l'aHitude naturelle et l'aHitude phenomenologique.
La reduction ne change pas Ie fait que je suis une personne dans un
monde (social, pratique, etc.) ; la reduction ne va pas attribuer au mol de
nouvelles taches dans I'existence. La reduction reste pour Husserl une
operation reflexive; elle peut etre designee comme « tournant
hermeneutique

»

au sein de la vie du moi, -

pour reprendre I'expression

de Husserl parlant de la phenomenologie comme
de la conscience .. 8

-,

C(

hermeneutique de la vie

operation qui rend possible une transparence

nouvelle et plus etendue du moi vis-a.-vis de lui-meme, ce qui pour Husserl
avait une signification revolutionnaire . La con naissance de soi apres la
reduction, -

et c'est ici Ie point decisif - , n'est pas une connaissance

abstraita et theorique qui s'opposerait a. la connaissance concrete de la vie
naturelle interessee. La reduction renverse bien plutOt Ie rapport de
fondation entra Ie mol mondain at Ie moi transcendantal. Le moi, apres la
« PhenomenologiB et AnthropologiB", tr. froDidier Franck in HUSSERL, Notes sur
Heidegger, Paris, Minuit, 1993, p. 70.

8
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reduction , fait de soi una experience elargie au deja de son horizon naturel

dans la mesure au desormais il a appris a voir la sphere de l'Atrs
transcendantal - de son eire transcendantal - . II reconnait qu'il a vacu,
avant la reduction , dans un horizon limite qui a present est reconn u comma
limite. Comme si, separe de I'origine transcendantale de sa vie, Ie moi etail

.. abstrait .. , a la maniare dont una plante sans raein es sera il,
metaphoriquement parlant, (( abstraite ", c'ast-a.-dire coupee de son sol.

Tandis que la reduction, dans una perspective objectivemenl temporalle,
est un acte d'une conscience concrete dans I'histoire qui temporellement
vienl apras la vie naturalle at directe, la reduction nous apprend que la vie
naturelle est « authentiquement .. toujours deja transce ndantale, sans que
I'on ne Ie sache, et qu'an ne puisse Ie savoir, dans I'attitude naturelle. Comme
Ie dit Husserl, dans I'atti tude natu relle Ie moi vit intentionnellement
.. aimante ,. (vers chossen) par les choses de son interAt, sans prendre
garde

a la vie transcendantale qui fait constitutivement advenir CBS chases

(au sans connaitre la vie transcendantale). La ceeite ou une vue unilaterale
sur son origine transcendanta le sont

«

innees .. au moi mondain ; il n'a,

depuis son plus jeune Age , rien vu ni appris d'autre, ce qui ne signl1ie
cependant pas que cette vue nouvelle ne puisse Atre acquise ; la possibilite
(Verm6glichkeil) qui lui correspond 50mmeilie en quelque sorte dans
I'inactualite. Husserl exprime ce rapport entre Ie moi anterieur et Ie moi
p05tBrieur

a la

reduction par de nombreuses metaphore5 que I'on trouve

aussi, et ce n'est pas un hasard, dans les descriptions d'experiences d'eveil
religieux : cecite-vue, sommeil-eve il, inconscience-conscience, latencepatence, mutisme-parale.
La vie naturelle se revele etre simplement la couche ultime dans Ie proces
englobant de la constitution du monde. Paree qu'elle ne sait rien de ce
processus de constitution, elle vit dans un etat d'abstraction vis-a.-vis de ce
savoir dans la mesure ou elle ne sait rien du resultat des proces co nstitutifs,
la concretion du monde, et ou elle ne connan que la couche du

«

constitue

ultime ,. dans lequel elle viI. La reduction retoume completement dans son
ordre la suite de la fondation : la vie transcendantale absolue constitutive du
monde est ce pr61eron Ie phusei qui 5'est re-place dans Ie monde en tant
que constitution et qui y vit une vie abstraite et inaccomplie. Dans les termes
de Husserl :
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.. En passant a la transposition (Umstellung) pMnomenologique, la transposition
transcendantale, je prends possession de rna subjeclivite transcendantale
concrete comma horizon thematique d'experience, de mon sujat l!gologique
transcendantal (Ie pOle) comma centre, comma substrat de la totalite concrete de
mon pouvoir (Verm6gen). comma centre de rna vie de consc ience actuelle at
possible. ou encore de rna Ihematiqu8 actuelle et possible, y compris de rna
thBmalique mondaine et de mon monde naturel comma monds de rna vie nalurelle
conforms ~ ses habitudes. L'existence naturel1e dans I'effectuation syntMtique
des effectuations precedemment cachees (Ie moi de la naturalM comma unite de
multiplicitas d'effectualions constituantes) est alors dans la concretion de la
subjeclivite transcendanlale une couche abstraite. La forme naturelle de la vie
est alors reconnue com me une forme Iimitge, dans laquells Ie moi realise ses
possibilites (Verm6gen) dans des habitualites pre-formees ; ainsl, une existence
egologique exerce activement une sorte (eine Weise) de maintien de soi au plut6t
d'effort de maintien de soi qui ne tient pas compte d'une multiplicite de possibilites
plus elevee et plus riche ( ... ) .. 9

Les possibilites plus riches de la vie transcendantale ne consistent pas en
un elargissement factuel de possibilites de vie de I'homme independamment du fa it que se presente a ses yeux un do maine de
recherche infini -, mais en ce que Ie moi reconnait que taus les modes de
sa vie mondains portent un « index" transcendantal ; ou selon une image
volontiers utilisee par Husserl : la surface bi-dimensionnelle du man de a
acquis dans une certaine mesure la perspective d'une troisieme dimension
et s'est ee enrichie » de la dimension transcendantale .
.. A travers I'epoche transcendantale j'eprouve et je reconnais man ~tre absolu,
je reconnais en outre <que> tout ce qui est pour moi comme tout-du-monde est de
far;on purement relative. Je reconnais que mon ~tre comme hom me et comme
etre-dans-Ie-monde, comme vie qui eprouve, pense, evalue, agil au cceur du
monde est un mode particulier de man !!ttre absolu et de ma vie, Ie mode qui, de
fayon consequente, rend valide dans mes aperceptions I'etant mondain, qui fail

9 .. Ich in die phAnomenologische Umstellung, die transzendentale, Obergehend,
gewinne als Ihematischen Erfahrungshorizont meine konkrete transzendentale
SubjektivitAt, mein transzendentales Ichsubjekt (den Pol) als Zentrum, als Substrat
der konkreten Tota/itat meiner Vermogen, als Zentrum meines aktuellen und
vermoglichen Bewusstseinslebens bzw. meiner aktuellen und vermOglichen
Thematik, darunter meiner weltlichen Thematik und meiner nalOrlichen Welt als Welt
meines natOrlich-gewohnheilsmaBigen Lebens . Das natOrliche Dasein in der
synlhelischen Leistung der vordem verborgenen (das Ich der NatOrlichkeit als
Einheit von Mannigfaltigkeilen konstituierenden) Leistungen isl dann in der
Konkretion der Iranszendentalen Subjektivitat eine abstrakte Schichte. NatUrliche
Lebensform isl dann erkannt als eine beschrankte Form, in der das Ich seine
VermOgen in vorgebildeten Habitualitaten verwirklicht und so ein ichliches Dasein,
eine Weise der Selbsterhaltung oder vielmehr des Selbslerhaltungsslrebens aktiv
durchfUhrt, die eine hOhere, reichere Mannigfaltigkeit von MOglichkeiten auBer
Rechnung hAlt (...J. .. (8 lit 8/10a, Septembre-Novembre 1931, ilaliques ajoules)
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que Je suis affect6 par cet etant existant pour mo; at que je me determine a de
muhiples aClivites at qui dbs lors fait que je m'ape~ois moi-mt)me ainSi que ma vie
meme dans ses effectuations et, donc, que je me possede at me tien! dans une
validite d'etre comma eIre psychique. [ ... ) La monde se constilue comma monde
qui est pour moi at avec toute sa teneur de sens dans at grAce it I'effectuation at
it la structure d'effectuation particulieres de cet etre at de cetle vie egologiques
qui ne sont pas eux-memes des rsatites du monds mais qui sont en soi anterieurs
au monds at tout etant singulier du monde. O'autre part, ce monde comma
monde qui retyoi! son sens d'EHre de son effectu ation [c'est-a.-dire de
I'effectuation du moi absolu) n'est rien qui soit separe du moi absolu, ce n'est pas
quelque chose qui soit a son cOte ni qui ait avec lui une relation. II a une relation
au moi comme relation en celui-ci du conslitue au constituant, at ceUe relation se
trouve tolalemen! at absolumenl
l'int9rieur de la subjectivne absolue, de la
subjectivi19 transcendantale . »10

a

a

II apparait que I'attitude naturelle n'est seulement qu'un mode de la vie du
moi dans toute sa concretion, et un mode limite: on comprend par Ul ce que
Husserl veut dire par la sentence que I'on trouve dans les Meditations
Cat1esiennes - sentence qui sans cet arriere-fond resterait cryptiqueselon laquelle Ie mode naturel de la vie est une fC concretion muette .. qui
.. doit 6tre arne nee a I'expression de son pro pre sens I> 11. Cette pleine
concretion de la vie transcendantale reste muette aussi longtemps qu'une
telie vie, qui grace 11 la reduction s'eveille il elle-meme, ne lui prete pas voix.
Dans un tel contexte, plus en effet qu'aiIJeurs, les tendances idealistes ns
peuvent etre passees sous silence, et une fois de plus la question se pose
de I'influence de Fink sur son maitre. Si I'on connait ses interpretations

10 " Durch die transzendentale Epoche erfahre und erkenne Ich main absolutes
Sein , zudem, <dass> alles, was fOr mich als Weltall isl, bloB re/ativ isl. Ich erkenne,
dass mein Sein als Mensch und Sein als In-der-Welt-Sein, in die Welt erfahrende,
denkende, wertende, handelnde Hineinleben eine besondere Weise meines
absoluten Seins und Lebens isl, die Weise konsequent weltlich Seiendes in meinen
Apperzeptionen zur Geltung <zu> bring en, von diesem fOr m ich Seienden mich
aHizieren und zu mannigfachen Tatigkeilen bestimmen <zu> lassen und dabei mich
selbs! und me in leistendes Leben selbst in gewisser, psychischer Weise zu
apperzipieren und so als Psychisches in Seinsgeltung <zu> haben und halten. (... )
Dieses Ichsein und Ich leben, in dem und durch dassen besondere Leistung und
Leistungsstruktur Welt' als fOr mich es seiend und mit ihrem ganzen Sinngehalt sich
kons!ituiert, ist nicht serbsl weltlich Reales , es ist an sich frOhar als Welt Oberhaupt
und alles einzelnen weltlichen Seienden. Andererseits ist diese Welt als aus seiner
[=des abs. Ich) Leistung Seinssinn empfangend nichts von ihm, dem absoluten Ich,
Getrenntes, nicht etwas neben ihm und zu ihm Beziehung Habendes. Es hat zu ihm
Beziehung als in ihm Konstituiertes zum Konstituierenden, und diese Beziehung liegt
ganz und gar innerhalb der absoluten, der transzendentalen Subjektivitat .• (B II
4/82a1b, ca. 1929/30, itatiques ajoutes.)
11 Meditations Cartesiennes, § 16, tr. fro Peiffer et Levinas, Paris, Vrin, 1986 , p. 33.
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hegelianisantes

»

ou speculatives de la phenomenologie husserlienne

dans la Vleme Meditation Cartesienne, iI faut ici faire piece a un prejuge qui a

cours dans les recherches husserliennes, selon lequel cas tendances
( idealistes» proviendraient de Fink seulement at n'auraient aucune
resonance dans la pansea de Hussert. La Nachlass de Husserl en est
pourtant rempli at ce non seulement dans les manuscrits ecrits
1929 -

a partir de

a partir done de I'epoque ou Fink devint I'interlocuteur quotidien de

Husserl -, mais deja a partir de 1922 et massivement 11 partir de 1926 12 .
Nous ne pouvons ici porter un jugement sur cas tendances idealisantes.
Una evaluation globale at una comparaison avec les syslemes de "idealisme
allemand, Hegel en particulier. manquent encore. Un theme cependant doit
encore eire ici mentionne avant toute chose, un theme dans lequel la
caracterisation husserlienne de la reduction s'accomplit et dans lequel il
souhaite lui donnar la forme d'un tout organique, J'en viens au quatrieme at
dernier point de mon expose, la ou les pen sees husserliennes liees a la
reduction atteignant leur point culminant at ou elles trouvent leur
achevement, celui qui ouvre la perspective d'une metaphysique
phEinomenologique.

4. Mondaneisation
Si la reduction concerne la question de la mise en conge de I'attitude
naturelle et de I'acces possible 11 la dimension de profondeur de la sphere
transcendantale, se pose alors, apres la reduction, la question correlative de
savoir comment I'ego transcendantal se rapporte

a son apparition psychique

12 En 1922 , Husserl entame ses recherches sur sa «grande oeuvre
systematique ", La publication des textes importants qui s'y rapporten! (pour autant
qu'ils ne soient pas deja publies dans Hua VII et VIII) est prevue dans I'edition du
cours de 1922/23 (ensemble avec les Cours de Londres) INdt: I'auteur fait
reference au volume 35 des CEuvres completes de Husserl, paru au debut 2003,
Nous preparons la traduction de ce volume intitule « Introduction a la philosophie ",
Les « Conferences de Londres .. , edilees en 1999 par les Husser! Studies, ont ete
traduites par nos so ins : Anna/es de phenomenologie, 11,2003, pp. 161-221]. La
plupart des textes rediges en 1926 et consacres a ce theme se !rouvent dans Ie
manuscrit B II 9. Ces textes seront repris dans I'edition des manuscrits tardifs sur la
reduction [Ndt : il s'agit du vol. 34 des CEuvres completes de Husserl, desormais
paru).
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a sa (( manifestation» dans Ie monde. Cette manifestation de soi opere

sous Ie titre de mondaneisation (Verweltlichung). Comme la mondaneisation

thematise Ie mouvement de sens inverse

a celui

legitimement dire qu'elle est au terma de la

«

de la reduction, on paul

voie excentrique )) de la

reduction et que celle-ci des lars, sans Ie praces de mondaneisation,
resterait incomplete. La mondaneisation est integralement una composante
de la reduction .

La mondaneisation n'est aucunement una activite que Ie moi
phenomenologisant accomplirait volontairement. Au centraire, elle est
toujours deja en cours lorsque Ie moi phenomenologisant exerce son
activite d'experience. Puisque chaque experience .c ontifie" dans une
certaine mesure ce dont elle fait I'experience, Ie transcendantal aussi est
ontifiEi dans I'acte de phenomen%giser. Comme les structures de la
conscience sont ce dont on fait I'experience - y compris dans I'orientation
transcendantale -, I'ontification se presente comme psychologisation.
Chaque acte de ph8nomenologisation psychologise sa teneur noematique
simplement du fait qu'i! en fait I'experience. La mondaneisation n'est en
aucune fa~on quelque chose d'arbitraire et qui serait secondaire vis-a.-vis de
la .. prem iere )' mondaneisation dans la constitution. Le phenomenologue
n'a d'autre choix que de mondaneiser au travers de son effectuation
d'experience qui est une effectuation constitutive com me toute autre.
Capendant, if reste encore nart dans la premiere exploration qu'il accomplit
directement, dans la mesurs ou il n'a encore accompli aucune reflexion sur
sa propre action. II revi ent a la critique de degre superieur de voir la
mondaneisation de cette exploration par cette exploration meme at de
I'interpreter

correctement.

La mondaneisation

psychologise

les

composantes transcendantales du sens. II est tout a. fait impossible qu'il en
aille autrement : ces composantes sont mondaneisees

a travers I'acte par

lequel elles entrent dans I·experience et, par la, elles deviennent une
compos ante du monde. Una comprehension exacte de la mondaneisation
en depend.
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• L'activite phenomenologique devient 13 aetivite humaine. activite psychologique
du moi-homme habituel, elle appartient au monde al est aveneman! historique
(historisches Ereignis) dans I'histoi re de la philosophie .• 14

II en resulta la situation d'il/usion transcendantale. dans la mesure au Ie
-resultat- de la phenomenologisation sa tient dans Ie monde, com me toute
autre expression psychologique au phiiosophiqU8, at paul par consequent

etre pris pour tel. Omettre cette auto-dissimulation du transcendantal qui
passe pour eire quelque chose de mondain - qui done fait qu'il apparait

toujou,s comme etant mondain -, tel es t Ie dange, dont Ie
phenomenologue auto-critique doit etre con scient :
" Cet acta peul-it encore avoir una place dans Ie monde ? Et qu'en est-il de tous
les aetes du phenomenologue et de lui-meme, Ie pMnomenologue ? Ce n'est pas
un homme qui, entre autres actions, phenomenologise. II est moi transcendantal
absolu qui trouve par avance, dans I'attitude naturelle, I'homme et son monde
avec loutes ses determinations mondaines, qui accomplit ses activites
humaines, eventuellement scientifiques ; d'autre part, en rellechissant et en
accomplissant de maniere consequente la reduction, il trouve I'etre
transcendantal absolu et Ie monde comme ce qui est conforme
transcendantalement. Etre phenomen%gue, voila ce que seul Ie
phenomenologue paut eprouver et reconnaitre. L'homme naif ne connait que ce
qui est mondain et ne peut reconnaitre chez I'homme que ce qui est psyehique et
humain, il ne peut eprouver et reconnaitre comme determination que ee qui est
hum ain ... 15

13 Strietement parlant, Ie « devient .. est ambigu, au sens OU it est exclu de penser
que I'aetivite soit .. d'abord .. transcendantale avant de .. devenir .. mondaine.
L'activite phenomenologique en tant qu'activite est d'emblee humaine aussilol
qu'elle s'initie.
14 .. [OJie phanomenologische Tatigkeit wird zur menschlichen , zur
psychologischen des gewohnlichen Menschen-Ich, gehOrt der Welt an und isl
hislorisches Ereignis in der Geschichte der Philosophie . .. (8 I 5I156a, Decembre
1931 )
15 .. Kann dieser Aklus in der Welt noch eine Stelle haben ? Und so aile Akte des
Phanomenologen und er, der Phanomenologe selbst ? Er ist nicht Mensch, der unter
anderem Tun phanomenologisiert. Er iSI absolutes Iranszendentales Ich , das in
natOrlicher Einstellung den Menschen und seine Well mit allen welt1ichen
Bestimmungen vorfindet, menschliche Tatigkeiten vollzieht, ev. wissenschaftliche,
andererseits reflektierend und konsequent reduzierend das absolute
transzendentale Sein und die Well als transzendentales Gebilde fin de\.
Phanomenofoge sain, das is! atwas, das nur dar Phanomenofoge arfahran und
erkannen kann. Wer nalv Mensch ist, weil3 nur von Waltlichem und kann nur
Psychisches, Menschliches erkennen am Menschen, nur Menschlichas als
8estimmung erfahren und erkennen ... (8 I 5/ 157a, italiques ajoutes.)
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Par la cependant Ie dualisme entre verite transcendantale at ve rite
nature lie n'est pas perdu pour les phenomenologues, m~me si "apparition
de la verite transcendantale est necessairement naturelle :
.. Des que je fais retour dans "attitude naturelle, [ ... ] je pose 90 ipsO comme
valide Ie monde en lalarite at moi-meme comme homme ainsi que les autres
present acquis une connaissance de deux sarles at cela
hommas. Mais j'ai
dans une validite deposes en habitus: la connaissance mondaine, dans 18
thematique mondaine, at la connaissance transcendantale dans sa themaliqu9
elle . Je n'ai certainement pas QubHe I'une ou I'autre. Bien que je me remetta a agir
dans 18 mondaneite at a y travailler scienlifiquement, js dois desormais savoir que
tout cet agir mondain et ses resuttats scientifiques onl, precisemenl en tant qu'its
sont mondains, leur constitution transcendantale et sonl ainsl des formations
transcendantales, que je suis mot-meme une formation transcendantale de la
subjectivite transcendantale , son auto-objectivalion ( ... ] .. 16 .

a

a

Qu'est-ce que cela change

a present a rna

vie et

a ma

recherche

scientifique en tant qu'homme ou en tant qu'homme de science? A
strictement parler, rien. J'acquiers simplement une vue sur ce qui est (et sur
Ie comment de ce qui est). Le savoir sur la mondaneisation m'apprend a voir
que toute verite naturelle - invisi ble pour cel ui qui est dans I'attitude
naturalle, (devan ue) visible pour la phenomenologua - renvoie a sa
signification transcendantale ; eel a ne parle pas en faveur d'une theorie
dualiste du monde mais cela rend possible une juste comprehension du
monde comme mande constitue. Toutefois, Ie rapport du constituant et du
constitue -

du monde transcendantal et du monde naturel -

son tou r concavoir de
transcendanta/e :

fa~on

na sa laisse

a.

correcte qu'au travers d'une comprehension

a

.. Si je reconnais present Ie monde [ ... ] en son sens d'EHre transcendantal, Ie
monde alo rs, comma phenomena qua I'on interroge et th eme
transcendantalement ouvert qui se resout dans la connaissance
transcendan!ale, n'est precisement pas seulemen! un theme naif, encapsule
dans la naivete. Mais c'est assurement un tout autre Ih eme. Je ne vis plus
16 .. Sowie ich in die natOrliche Einstal1ung zurOckkehre. ( ... J setze ich eo ipso die
ganze Welt in Gettung und mich als Menschen in Geltung, sowie die anderen. Aber
nun habe ich zweferlei Erkenntnis gewonnen und in habitue tier GOltigkeit, die
weltliche. in der weltlichen Thematik, und die transzendentale in der ihren. Beide
habe ich ja nicht vergessen. Obschon ich mich wieder in der Wettlichkeit betAtige und
wissenschaftlich arbeite, muss ich nun wissen. dass all dieses welmche Tun und
seine wissenschaftlichen Ergebnisse eben als welttiche ihre transzendentala
Konstitution haben und somit transzendentales Gebilde sind; dass ich selbst dabet
transzendentales Gebilde der tra nszendentalen Subjektivitat bin , ihrer
Selbstobjektivation [ .. .]. (B I 5/160b, italiques ajoutes.)
l)
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Sebastian Luft
comma homme naturel, je vis pour ainsi dire dans une non·naturalite. Si
neanmoins je remets entre parentheses mon intenM transcendantal - j e ne peux
plus en reslit9 Ie sBcrifier, tout au moins pas son acquis actuel- je vis a. present
dans ce cas comma homme at eventuellement je mane rna reche rche comma
homme, a ceci pres que je sa is que parail interllt a un sens absolu ,
transcendantal , auquel je peux revenir si je reprends en charge mon interet
d'investigation phenomenologique ... 17

Si I'on peut se perme"re une metaphore peu orthodoxe, la reduction
injecte dans Ie monde un revelateur de contraste qui rend vis ible -

au

phenomenologue - les composantes transcendantales de sens. Elias
restent par la dans Ie monde com me formations mondaines, mais elles
peuvent etre penetrees du regard dans leur signification transcendantale,
En definitive, tout ce qui est mondain est un produit transcendantal de la
constitution; mais de tels {monces qui font reference au x verites
philosophiques transcendantales rendent une telle vue particulierement
virulente ", car, en tant qu'enonces exprimes par Ie phenomenologue, ils
sa mondaneisent comme enonces exprimes et au travers de leur devenir
<c

dans I'expression. lis expriment des verites transcendantales - verites de la
phenomenologie - , qui n'ont leur forme mondaneisee que d'une fa90n
cachee, d'une fact0n qui ne pourrait etre autre. Tout ce qui est, est mondain,
mais cela ne peut etre reconnu correctement comme etant mondain que si
I'on penetre du regard jusqu'a I'origine transcendantale. D'autre part, to us les
enonces qui

<c

apparaissent

»

comme enonces psychoJogiques ne sont pas

des verites transcendantales cachees, meme si une fois encore ils sont
constitues com me tels comme enonces psychologiques mondains, Tout
transcendantal apparait dans Ie monde, qu'il soit authentiquement
transcendantal (et qu'il ne puisse par consequent apparaitre que de fa90n
mondaine)

ou qU'j[ so it authentiquement mondain avec un index

17 .. Erkenne ich nun die Wen [ ...] in ihrem transzendentalen Seinssinn, so ist die
Welt als befragtes PM nomen und Iranszendenlal erschtossen doch in der
transzendentalen Erkenntnis beschlossenes Thema, nur eben nicht na ives, in der
Naivitat abgekap seltes Thema . Aber freilich, es ist ganz anders Thema . Ich lebe
nicht mehr als natOrlicher Mensch, ich lebe sozusagen in ei ner UnnatOr1 ichkeit. Aber
wenn ich nun wieder mein transzendentales Interesse eingeklammert hane - wirklich
praisgeben kann ich as nicht mehr, mindest nicht seine bisherigen Erwerbe -, nun,
dann lebe ich als Mensch und evtl. forsche ich als Mensch, - nur dass ich weiB, dass
dergleichen einen absoluten , einen transzendentalen Sinn hat, dam ich, wenn ich
mein phAnomenologisch forschendes Interesse aufnehme, nachgehen kann . » (8 I
5/ 162a1b, italiques ajoutes)
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transcendantal. En d'autres termes : il n'y a pas,
primaire,

une

mondaneisation
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a cote de la mondaneisation

secondaire

dans

I'activite

phenomenologisante . Toute experience mondaneis8, qu'll s'agisse de
I'experience de calui qui est dans I'attitude naturelle ou de celui qui est dans
I'attitude phenomen ologique.
On paut dire en resume que dans la philosophie husserlienne de la
reduction il nEt s'agit pas de se conduire de maniare esoterique ou mystique

(ou queUes que soient les autres faussBs interpretations de meme acabit qui
peuvent exis ter) mais, dans les termes de Landgrebe, d'un .. aeces "

authentique e,t phenomenologique " a la metaphysique (certes en un autre
sens) )118 , Au travers surtout des derniers travaux de Landgrebe. ncus
avans appris a voir comment at dans quelle direction une telle meta physique
phenomenologique etait a poursuivre - avec, sans, voire contre Husser!. Le
fonds posthurne de Husserl nous montre que Husserl a suivi cette direction
de pensee et a cherche a en amorcer la realisation. Rien de ce que j'ai ici
expose n'etait comp l ~tement inconnu ; a partir de la, ce que peuvent nous
apprendre les manuscrits (malheureusement encore insdlts a ce jour), ce
sont des realisations concretes de ce que Husserl n'a fait qu'indiquer dans
ses textes publies , realisations qui rendent distinct Ie combat quotidien de
Husserl pour Ie concret, la comprehension et, finalement, I'autotransparence. La reduction est et reste ce qui toujours a nouveaux frais doit
~tre actualise. En executer la tAche ne signifie pas tant prendre parti en
faveur d'unE> conception determinee de la philosophie ou de la
metaphysiqu€1 - , sur cette question Husserl n'a jamais pris position et ce
jusqu'a la fin. Elle temoigne bien plu s de la volonte de devenir
authentiquement philosophe sans prendre celte tache a la legere, mais d'y
concentrer toute sa pensee et de conduire celle·ci de 1a1;on radicale et, du
debut a la fin, de fa,on auto-responsable.

(Traduction fran,aise : A. Mazzo, Universite Libre de Bruxelles)

18 Cf. l. LANDGREBE, « Phanomenologische Bew ussts einsanalyse und
Metaphysik .. in : Der Wag der Phanomenologie, GUtersloh, 1964, pp . 75· 110.

